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Summary: With a colloidal gold-labeled androgen (5α-dihydrotestosterone)， the 
androgen receptor was specifically identified in the nuc1eus of Sertoli cel1 in the canine 
testis by doublely stained post-embedding method in an electron microscopic study. 
The binding of dihydrotestosterone to the androgen receptor was partially blocked by 
pre-staining with testosterone. The androgen receptor was confirmed to localize at diffused 
chromatin only and nuc1eolus， condensed chromatin， interchromatin granules， peri-
chromatin granules and nuc1ear sap were scarcely stained. 
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tosterone (14%)， Androstanediols (23%)であり，し の検出を電子顕微鏡学的に検討してきた.宮高 (1983)5)
かも Testost巴roneとDihydrotestosteroneの核内での がインシュリン BSA-Goldでインシュリンレセプタ一
存在形態は， Testosteroneは種々の核タンパク質と結合 を，牧浦(1985)6)がトリヨードチロニン (T3)-BSA-
しているが， Dihydrotestosteroneはゲノレ源過で、は一本 Goldでチロキシンレセプターを，また Beppu(1989)7)が
のピーク，イオン交換セノレロースでは二本のピ-:;で表 コロイド金標識したエストロゲγやプロゲステロンでそ
されるタンパグ質に結合していることが Booth れぞれのセレセプターの細胞内局在について検討を行
(1975)2)， Wright et al. (1979)3)らにより報告されてい い，これらのコロイド金法が有用であることを示してき
(626) 奥田喜一〔他3名〉
た.今回，この方法を用いてコロイド金標識 dihydrotes- ド金粒子径を揃えた. GPNTを含む 10-30%のlinear
tosteroneとtestosteroneで成犬の精細管内のアンドロ glycerin d巴nsity gradientにこの沈査を重層し， 目立
ゲンレセプターの細胞内の局在について，電子顕微鏡学 RP40Tローターで 14，000rpm，4'C， 30分間遠心した.




成犬(雄 2歳〉の去勢手術により得た.Testosterone 17β 
hemisuccinate-BSA， 51'-dihydrotestosterone 17β-
hemisuccinate-BSAはMakorChemical Co_より購入






























ethylene glycol， 0.02%NaN" O.Ol%Triton X -100 
(GPNT)に重層し， 目立 PRS65Tローターで 17nmは





犬の精巣の超薄切片を 0.05%Triton X -100-phos同
phate buffered saline (pH7.4) (TBS)で 3TC，10分
間，前処理した後，適宜に TBS溶液で希釈したそれぞれ
の 17nmコロイド金標識ステロイドホノレモンで 3TC，30 
分間湿籍中で反応させた.反応後 0.05%Tw巴 叩 20-phos-
































































10 m1 ofcolloida1 gold solution prepared by Slot & Geuze(1985) 
after 2-3 min， addition of 0.15 ml of 5 % polyethyle皿 glycol俄20，000)
centrifugation at 24，000-27，000 r伊Ifor 30 min at 2・c
十h0.5 ml of 5 %戸 Z 附 ω01% 副
寸z…
uniformly sized colloidal gold labeled a叩ndro喝ge凹nh加o悶 p鴎















































い， DHTBGは40倍希釈を用いた. T-D assayでの核
内の DHTBGの金粒子の数は1.20:t0.15，D-T assayで


























Fig. 2. The density of the dihydrotestost巴rone
gold partic1es in a nuc1巴usof a Sertoli cell 
of a canine testis by doublely stain巴dpos. 
tembedding method. T.D and D-T assays 














































TBG is an assay by the colloidal gold labeled testosterone and DHTBG is an 
assay by the colloidal gold labeled dihydrotestosterone. (D) is a ratio of the 
dilution of each steroid labeled with colloidal gold. (mean:tS目 E)
コロイド金標識アンドログンによる犬の精巣内アンドロゲンレセプターの検索 (629) 
Fig. 3. The dihydrotestosterone gold (arrowhead) was 
stain巴din a Sertoli cell of canin巴 testis.Nuleolus(NO)， 

















1) Neaves， W.B.: Contrac巴ption11: 571， 1975. 
2) Booth， W.D.: Reprod. Fertil. 42: 459， 1975 
3) Wright， W.W. and Franken， A.L.: Endo-
crinology 104: 1580， 1979. 
4) Chang， C.H.， Rowley， D.R.， Lob!， T.J. and 
Tindall， D.J.・Biochemistry21・4102，1982 
5)宮高和彦奈医誌.34: 105， 1983. 
6)牧浦宏男.奈医誌.36目 626，1985. 
7) Beppu， K.・J.Electron Microsc. in press. 
8) Slot， J.W. and Geu晦e，H.J.: Eur. J. Cell Biol目 38: 
87， 1985. 
9) Roth， J.， Bendayan， M. and Orcl， L. : J.Histo-
chem. Cytochem. 26: 1074， 1978 
10) Dean， F.D.G.， Exley， D. and Johnson， M.W.: 
Steroids 18: 593， 1971. 
11) Liao， S.and Liang， T. : Method in Enzymology 
36・313，1975. 
12) Rowly， D.R.， Premont， R.T.， Johnson， M.P.， 
Young， C.Y.F. and Tindall， D.J.: Biochemistry 
25・6988，1986 
13)中山正成，奥田喜一，橋本研二，別府謙一，山本浩
司.奈医誌.40・315，1989 
14)中山正成，橋本研二，奥田喜一，山本浩司.奈医誌.
40目 630，1989目
